






To:rsionaUy Coupled and Elasto圃Plastic
Response Analysis of the Buildi:ng 
一一一onthe E妊ectsthat Second Modulus 
of the Hysteresis Characteristic affects the Response 
Makio NAKAMURA and Teruo ODAKA 
In this pap巴r，the dynamic e任ectsthat second modulus of the hysteresis characteristic a任ects
the response， are investigated. Hysteresis characteristic is bi-linear type. Dimensionless Quantity 
which is the amount of second modulus divid巴dby first modulus， isintroduced and the巴lasto
plastic response analysis is done for dim巴nsionlessquantity y from 0.0 to 1.0 (γ= 0.0 for perfect 
elasto子plastic，y= 1.0 for elastic). The used ground motion is EI-Centro 1940.5.12 NS compon巴nt
and maximum acceleration is 100 gal 
The resultants which have the frequency ratio (ω。/ωx)and eccentric distans巴(巴/ρ)as the 
parameter， are investigated by the form of the r巴sponsespectrum. In the r巴sult，when frequency 
























L. Kan， Anil K. Chopra')6I等は1層建物の弾性及び弾塑
性解析を確率論手法を用いて行い，振動数比 ωθ/ωχがね
じれ振動を分析する上で重要な役割をはたすことを示し

































































位 U，yより決定されると考えた。。iy二 U，y/(e，+1) (1) 
ここに ふ I層の降伏回転角
e， 1層の偏心距離















[M]iUf十[c]I U 1十[K]iUf=-[M]IUol (2) 
~ ~ 十こ


































3. m;/m， 無次元質量で， 1層の質量で無次元化す
る事を示している0
4. ey/ρ 偏心距離を建物平面の断面 2次半径で除
した無次元量。この値が大きい程偏心距離は長い。
5. y=k2/k， 復元力特性における第 2勾配の第 1



































































大絶対加速度応答倍率|文十y0 I max! I y0 I maxをとってプ
ロットした一種の並進の加速度応答スベク卜ノレ， 番右









まれるそれぞれ 4 つの図の縦軸の意味は図 6~図 9 で示
されたものと同様であり，それぞれの第2勾配に対応す
る応答スベクトノレが折線で、示されている。図は振動数比
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加速度応答スベクトル・角加速度応答スベクトノレ (EI-Cerrtro1940.5.12 NS， 100gal入力)
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e ρe/ρe/ρeif 
t辰動数上七0.8，固有周期0.4の第 2 勾配をパラメーターに示した変位応答スベクトノ~ .角変位応答スベクトノレ@
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